














































concomitant intraarterial cisplatin: RADPLAT）（図 ₁ C）．服
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脈にカテーテルを ₂本同時に留置した（図 ₃ C）．浅側頭
動脈よりのカテーテル留置は服部ら₈），不破ら₉  ，₂₄），Tohnai 
らの方法₁₀），後頭動脈よりのカテーテル留置は Iwaiら₁₅）
の方法に従って行った．





い，腫瘍への環流を確認した（図 ₄  ， ₅）．
　抗癌剤は docetaxel（DOC）を₁₀mg/m ₂ /週（計₆₀mg/
m ₂），CDDPを ₅ mg/m ₂ /日（計₁₅₀mg/m ₂）とし，抗癌剤



































A. NECK カテーテル ₁ G（メディキット株式会社）　B. PU カテーテルⓇ
（東レメディカル株式会社）　C. ₂ 本の動注カテーテルを腫瘍栄養動脈に
留置




　Stage III，IV口腔癌₁₁₂症例（stage III：₄₀例 , stage IV：
₇₂例）に対して根治的動注CCRTを施行したところ ₅ 年




例 , stage III：₄₁例 , stage IV：₄₃例）に対して動注CCRT
を行ったところ， ₃ 年局所領域制御率₈₀％（stage II：
₉₁％ , stage III：₉₀％ , stage IV：₇₂％）， ₃ 年生存率₈₂％
図 ₅　左上顎歯肉癌（T₄aN₀M₀, SCC）（文献₂₃改変）
A, B. 左上顎歯肉癌は鼻腔，左鼻翼皮膚まで進展していた．C, D. インジ
ゴニスルホン酸ナトリウムを用いた染色．左顔面動脈より顔面の腫瘍を
含めた皮膚（C），左顎動脈より左上顎歯肉の染色（D）を認めた．E, F. 







A. 治療前の左舌癌．B. PET-CT にて左舌から正中を超えて右舌まで






（H）を認めた．I. 動注化学放射線療法（DOC ₇₀mg/m ₂ , CDDP₁₇₅mg/m ₂ , 
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図 ₆　 Stage III, IV口腔癌₁₁₂症例に対する動注化学放射線療法に
よる局所制御率（A），生存率（B）（文献₁₄改変）
A. ₅ 年局所制御率₇₉%（stage III: ₈₅%, stage IV: ₇₆%）．B. ₅ 年生存率₇₁%
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RETROGRADE SUPERSELECTIVE INTRA-ARTERIAL CHEMORADIOTHERAPY  
FOR ADVANCED ORAL CANCER
Kenji Mitsudo
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine
　Surgical resection has been performed as a standard treatment for oral cancer. However, extended surgery for 
patients with locally advanced oral cancer causes loss of oral function, including speech, mastication, and swallowing, 
and reduces the quality of life. We developed retrograde superselective intra-arterial chemoradiotherapy, and this 
treatment provides good local control and overall survival rates for patients with advanced oral cancer. 
　In this review, we introduce the therapeutic results in patients with advanced oral cancer treated with superselective 
intra-arterial chemoradiotherapy.
